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Paraguay even became the 100th state to pass a  legislation on access to  information  (ATI). 
These  laws  do  not  provide  a  substitute  for  transparency;  however,  they may  signal  the 
willingness of public authorities to increase openness. So far, most studies have focused on 
states where laws on access to administrative documents already exist (mainly in Europe and 
North America), while very  few  research has been conducted  in other parts of  the world. 
Based on previous research, this contribution presents the case of Benin in Western Africa: 
conditions of emergence, structures and obstacles in several states will be presented and then 





and  current  research  are  also  used  here.  Findings  show  the  influence  of  contextual  and 






































































and  its current development worldwide show that transparency  is  increasingly regarded as 
fundamental to good governance not only in the Western context. According to Hood (2006, 










notion  in  the academic  field. Scholars  from different scientific disciplines  (political science, 
law, economy, etc.) have increasingly focused their research on transparency. As a result, the 
number of contributions dedicated to transparency in the sub‐field of Public Administration 
(PA)  has  risen  tremendously  over  the  past  20  years  (Cucciniello,  Porumbescu  & 
Grimmelikhuijsen, 2016). 





their  interest  for  Latin  America,  Africa  and  Asia.  This  contribution  aims  to  move  in  this 
direction by exploring an under‐commented case in the literature, which deserves particular 








overview  of  the  Beninese  context.  This  second  part  presents  the  evolution  of  ATI  in  the 
country and the existing laws. A comparison with other frameworks will also be drawn, mainly 







ATI  laws  have  been  recently  implemented  in  many  regions.  Indeed,  legislation  on 
transparency were adopted by most countries in the 1990s and the 2000s (as shown on Map 
1  below).  Following  a  reflexion  about  “how  to  reconcile  the  Westminster  principle  of 
ministerial accountability with a  statutory  right  to  information”  (Hazell, 1989, p. 189),  the 
principle of freedom of  information (FOI) has been first codified  in several Commonwealth 






In  1766,  the  first  Freedom  of  Information  Act  was  passed  in  the  Kingdom  of 




then  significantly  influenced  by  his  thoughts  and  action,  which  presupposed 
publicity to ensure enlightened citizens and provide the guarantee that the Diet 






Of  course,  the  Act  has  experienced  several  reformations  and  restorations. 
Nevertheless,  it  became  completely  irreversible  only  in  the  1990s  with  the 
openness revolution in spite of a few setbacks. At the same time, the Amsterdam 




































The  strong  presence  of  dictatorships  in  Africa  is  often  used  as  an  important  factor  of 
explanation. The rationale behind this assumption is quite straightforward: FOI, regarded as 
an integral part of the fundamental right of the freedom of expression, is often considered as 
an  essential  pillar  of  democracy  (Lor &  Britz,  2007). However,  several  countries  listed  by 
scholars  (Vleugels, 2012; Banisar, 2015) are not considered as democratic  regimes; on  the 
contrary, Benin does not appear on all lists and has already initiated the transition towards 
democracy in the early 1990s already. Therefore, other factors should be taken into account 






























places.  On  the  relation  between  democracy  and  transparency,  Ackerman  &  Sandoval‐
Ballesteros (2006, p. 87) point out that access to information can be a solution to the social 






from  a  historical  perspective  (see  Lamble,  2002;  Hood,  2006;  Berliner,  2014;  Padideh & 
Vaughn, 2014; Baume & Papadopoulos, 2015). It will rather focus on the diverse conditions of 
emergence of ATI  laws, perceived as one of  the key ways of promoting  transparency.  It  is 
worth mentioning that the first law, enforced in Sweden in 1776 (officially entitled Freedom‐
of‐Press and  the Right‐of‐Access  to Public Records Act) was sponsored by a clergyman and 
Congressman, Anders Chydenius,  also  a pioneer of democracy  in  Finland. Another Nordic 
individual who indirectly influenced the passage of the law was Peter Forsskal from Sweden. 



















adopters  are  put  forward  by  influential  non‐government  advocacy  groups  like  the 
OECD, the  Inter‐American Dialogue or Article 19. They all support and campaign for 
the widespread adoption of transparency laws. 
‐ Single  issue.  This  category  focuses  on  a  specific  factor.  It may  be  anti‐corruption 
measures,  interconnectedness,  national  competition  for  political  power  or  the 




have been used  to  tackle  the diffusion of ATI  laws, especially  in contributions  from 
Bennett (1997), Pinto (2009) and Darch & Underwood (2010). 
Table 2. Forms of study in diffusion of FOI laws research (based on Stubbs, 2011) 


































the administration alerted  the cantonal Parliament and revealed  that  the government had 
















influenced  by  press  interests,  the  United  Nations  principles,  democratic  ideals,  and  the 









to  Information  (NCPRI), an umbrella coalition which had advocated  for the Act since 1996. 
Grassroots  organisations  regarded  the  transparency  legislation  as  a  weapon  against 
corruption and poverty, while government  reformists considered  it as a way of deepening 
democracy (Worthy, 2017, p. 147). After a long and bumpy journey, India adopted the RTI Act 
in  2005  following  the  commitment  of  the  new  United  Progressive  Alliance  (government 
coalition)  to  ensure  that  “the  Right  to  Information  Act  will  be  made  more  progressive, 
participatory and meaningful” (Singh, 2005, quoted by Worthy, 2017, p. 149). 
Other examples show that CSOs can  influence the content and adoption of an ATI  law. For 
instance,  the new FOI  legislation  in Albania has been conjointly drafted by  the Ministry of 
Justice and  the Open Society Foundation  in  the country  (Likmeta, 2014).  In  the context of 
strong media campaigns, a civic coalition also contributed to ensure the implementation of an 
effective  law,  including  a  strong  oversight  body,  in  the  better  covered  case  of  Mexico 
(Michener,  2011).  The  country  now  possesses  one  of  the  most  robust  and  progressive 
legislations on  transparency  in  spite of  recent  criticisms  raised  toward  its effectiveness  in 
practice. It was adopted in 2002 and enforced in 2003, following a strong social pressure for 
more  governmental  accountability.  The  draft  bill was  accepted  by  both  Chambers  of  the 
Parliament and even received unanimous votes. 
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Ce  pays  compte  actuellement  l’une  des  législations  les  plus  fortes  et  progressives  en  la 
matière, malgré  les  récentes  critiques  soulevées à  l’égard de  son  fonctionnement dans  la 
pratique. Elle a été adoptée en 2002 puis est entrée en vigueur l’année suivante, suivant une 
pression  sociale  forte  exigeant  une  plus  grande  imputabilité  (ou  accountability)  du 
gouvernement. Le projet de  loi avait  reçu  l’approbation des deux chambres du Parlement 
mexicain. 
More generally, ATI laws emerge from a mix of symbolism, politics and principles, including 




















damage  the  image  and  credibility  of  their 
opponents.  Political  competition  may  also 
lead  actors  to  neutralise  any  advantage 
(Berliner,  2016),  more  particularly  in  the 
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case  bipartisan  politics.  In  the  U.K.,  FOI 
represents  an  “irresistible  political 




increase  citizens’  empowerment  (i.e.  in 
Ireland). 
Political pressures 
A  new  law  can  be  presented  to  the 
government  by  court  rulings.  South  Korea 
provides  an  interesting  example  here:  in 
1989,  following  the passage  to democracy, 
the  Supreme Court  ruled  that  there was  a 
constitutional  right  to  information  (Youm, 
1994,  p.  13). Other  institutional  levels  can 
also  consolidate  FOI  through  targeted  or 
local  legislation (i.e.  in the U.K.) following a 
bottom‐up  approach. Moreover,  individual 
initiatives  can  foster ATI,  as  shown  by  the 
action  of  former  Congressman  John  Moss 
from California, who promoted anti‐secrecy 













general  population.  More  generally,  we 






For  instance,  FOI  in  Sweden  has  been 
influenced  by  liberal/libertarian  ideals  of 
individual  freedoms  and  a  free  press,  and 
the Lutheran church (Ackerman & Sandoval‐
Ballesteros,  2006,  p.  110).  A  cultural 
tradition of  administrative openness  raises 
stronger  expectations  of  transparency  and 
may have an  impact on other  regimes  (i.e. 
Nordic countries in the European Union). 
National context 
Information  control  can  be  severely 
damaged by scandals over secrecy. This can 
in turn reinforce the case for FOI, sometimes 
accidentally  (i.e.  in  New  Zealand).  The 
reduced  asymmetry  between  the 
government,  other  institutional  levels  and 
the  citizens  in  the  Chinese  information 
environment has increased the capacity and 
the effectiveness of  information flows. This 















Roberts  (2006)  has  emphasized  how 
international  institutions  and  transnational 
activists  have  contributed  to  the 
establishment  of  transparency  as  a  global 
norm. Such pressure can be observed in the 
case  of  the  former  Yugoslav  Republic  of 
Macedonia:  as  a  candidate  country  to  the 
European Union (EU), the state is monitored 
by  an  EU  commission  on  freedom  of 
expression  issues  (2016).  In  other  cases, 
financial  aid  is  subjected  to  more 
transparency in a given country. FOI can also 
serve  as  a  strategy  for  governments  to 
generate  new  alliances  or  get  credit 
internationally.  Transparency  legislation  in 
the extractives sector (EITI) provides a great 




(as  a  form  of  passive  transparency)  are 
increasingly  confronted with  the  proactive 
disclosure of public information online. This 
form  of  active  transparency  can  be 
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dangerous, especially if they are considered 
by  politicians  as  a  subtle  exit  on  the 
transparency  issue  (Dečman, 2016).  In  this 
perspective,  proactive  disclosure  and  ATI 




Access  to  information  is  a  fundamental  right  for  all  citizens  guaranteed  in  the  Beninese 
Constitution  of  1990.1 Nevertheless, CSOs  have  repeatedly  expressed  concerns  about  the 
effective  implementation  of  the  legislation.  In  terms  of  proactive  disclosure,  the  Official 
Journal of the Republic of Benin (Journal officiel de la République du Bénin) is published twice 
a month and is expected to diffuse all legal and administrative documents to the knowledge 
of  the public  (Badet, 2013). However,  the administration has  remained secretive since  the 
adoption of the new Constitution in 1990. The concrete decision to favour openness was only 
implemented in 1996 by the Council of Ministers, where it was decided to create a user guide 
and procedure manuals  to help  citizens  to  improve  their  knowledge  about  their  rights  to 
access administrative information. This measure has been confirmed by a decree in 2000.2 The 
idea  of  a  first  draft  arose  that  same  year  following  several  encounters  between  political 
authorities, press representatives and international partners active in development projects. 
After  some  years of waiting,  and  faced with  strong  calls  from CSOs, Beninese  authorities 








2  Décret  2000‐616  du  7  décembre  2000  portant  organisation  des  relations  entre  les  services  de 
l’Administration et les usagers. 













protection  of  the  public’s  right  to  information.  According  to  Diallo  (2013),  “copying  the 






have  been  heavily  influenced  by  French  colonization.  In  line  with  the  abovementioned 
assessment of Calland & Diallo (2013), the action plan of the government (Plan d’actions du 
gouvernement 2016‐2021) highlights the need to modernise the administration. It also insists 
on  the  fact  that  the  country’s  governance  reforms  should  be  based  on  the  structuring 










5  Loi  n°78‐753  du  17  juillet  1978  portant  diverses  mesures  d’amélioration  des  relations  entre 
l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. 
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2017  which  provides  for  a  much  more  encompassing  law  on  access  to  administrative 
documents.6  The  creation  of  a National  Commission  for  the  Public Access  to  Information 
(Commission nationale pour  l’accès du public à  l’information – CNAPI) would  for example 













principles  and  increased  quality  of  democracy,  they  also  support  a  stronger  legislative 
framework regarding ATI. At the same time, they have repeatedly expressed concerns about 
the  effective  implementation  of  the  law.  In  this  sense,  the  West  Africa  Network  for 
Peacebuilding  (WANEP)  Benin,  supported  by  the  Open  Society  Initiative  for  West  Africa 
(OSIWA), submitted a bill to the national Parliament in 2014 but it has yet to be enacted. A 
precise list of exemptions is included in the text, which also suggests the creation of a strong 
oversight body:  the CNAPI. This  commission would work as an  independent and  impartial 
mechanism of control over the citizens’ access to administrative documents, and would be 
entitled  to promote  the  law, conduct mediation, and  impose  sanctions  if necessary. Every 
year, it should also report to the Parliament (WANEP‐Bénin, 2014, p. 23). 
Complaints  are  currently  submitted  to  the  High  Authority  of  Audiovisual  Media  and 
Communication (Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication – HAAC). Article 99 
confirms  the  right of appeal of  the HAAC, which can also  set a deadline  to administrative 
                                                      
6  Code  de  l’information  et  de  la  communication  au  Bénin.  L’intégralité  de  la  proposition  de  loi 
rectificative  du  député  Eric  Houdété.  http://news.acotonou.com/h/96028.html,  accessed  13 
December 2017. 
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bodies,  investigate  cases within offices of  the  administration  and  also  invite witnesses  to 
discuss a dispute (Article 100). Inquiries should be facilitated by public institutions concerned 





Moreover,  the Ombudsman’s  institution  has  been  created  in  2006  and  the  obligation  to 
deliver  an  annual  report  has  been  established  under  article  20  of  the  law  2009‐22.7  The 
Ombudsman office belongs to the seven republican  institutions  in Benin (together with the 
Executive,  the Supreme Court,  the High Court of  Justice,  the High Authority of Audiovisual 
Media  and  Communication,  the  Constitutional  Court,  and  the  National  Assembly).  The 










































Although barriers and  challenges have been  less extensively discussed  in  the  literature,  it 
remains crucial to consider them. In this sense, public servants’ commitment to a more open 



























to  impose  sanctions  or  make  decisions  that  are  legally  binding  tend  to  reinforce 





by  the  Beninese  case.  The  creation  of  such  an  oversight  body  raises  essential  questions 
(Holsen & Pasquier, 2012, p. 234):  in particular, what kind of powers will be granted to the 






of  allocated  resources  on  the  functioning  of  the  oversight  body’s  work  should  also  be 
examined carefully. 
> Facing implementation challenges: the commitment of civil servants to openness 









to  the  creation  of  economic  barriers  to  administrative  openness  and  deter  citizens  from 







sheds  light on  five  forms of documentary  transparency  (see  table 4 below). The  first  two 
categories refer to non‐transparency, which can be legal in the absence of an ATI law. Cases 
of obstructed transparency are described in the third category, often using existing provisions 
of  the  law  (exemptions  for  instance). The  fourth category  refers  to  strained  transparency: 
here,  insufficient resources  justify  the administration’s  inability  to cope with  transparency. 
The  fifth category – maximised  transparency –  is  justified by  reduced costs. The  third and 
fourth kinds of  transparency are especially  interesting here. Budgetary and  training  issues 
















































































































In  order  to  reach  a  higher  level  of  transparency,  administrative  bodies  should  consider 
disclosure not only as an act of compliance with the law. They should rather see it as a shift 
towards  more  openness.  Such  a  cultural  change  seems  crucial  to  prevent  bodies  from 
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adopting  secretive  and  obstructing  practices,  like  referring  to  exemptions  (sometimes 
abusively), extending deadlines, releasing too much information to hide relevant information, 
etc.  If  a  shift  to  more  transparency  requires  more  than  compliance  with  the  law,  this 
represents an initial step in this direction. As mentioned above, interviews with civil servants 





























any  causal  relationship. Reliability  is ensured  through a  standardization of  the procedures 
(interviews and secondary data use), which can be easily repeated in other contexts. Construct 






bodies. However,  they  all  share  similar  elements. As  a  result,  it  is possible  to  establish  a 














(see Mason,  2010), we  then  carried  out  a  content  analysis  to  gather  similar  data  about 







systematically  compared  with  ATI  legislation,  and  practice  in  the  U.K.,  Canada,  and 
Switzerland. This comparative work needs to consider the conditions of passage of the law, 
key  elements  such  as  the  scope  and  appeal  mechanisms,  and  problems  related  to  the 




Firstly,  CSOs  are  fostering  reforms  to  increase  transparency,  as  shown  by  the  proposed 
legislation drafted by WANEP‐Benin in 2014. In the past, this has pushed several countries to 
pass  or  amend  an ATI  law  or  adopt  the Commissioner model,  as  shown  by  the Albanian 
example. The struggle for increased government openness in Benin has been mainly launched 
by the media (following frequent problems to get access to administrative information faced 
by journalists). Their demands have been heard and  included  in draft  legislation, which has 
now  developed  into  the  new  legislation  (Loi  portant  code  de  l’information  et  de  la 
communication en République du Bénin).11 However, like many other cases, the law provides 




















The need  for  regional cooperation has been clearly underlined  in  interviews with WANEP‐
Bénin since  it  is crucial to elaborate a global strategy regarding ATI. With this aim  in mind, 
several meetings have been convened in West African countries (especially Ivory Coast and 













trend  towards  greater  openness,  though  it  remains  hardly  implemented  in  practice.13 
Currently, no statistics about the volume of requests and/or complaints are available. In this 
regard, there is a need to create the necessary structures for the proper enforcement of the 


















need  to  create a new  code,  to bring about  institutional  changes, and  to  find  solutions  to 
implementation problems. He is calling for the strengthening of the existing structure rather 
than  the  creation  of  an  alternative  oversight  body.  To  ensure  better  functioning  of  the 
mediation process, he is also urging for the extension of legal competencies and an increase 
in the budget. This is particularly important, since the development of transparency and more 


















statement applies  to  the entire population. They also agree  that  specific groups are more 
involved, and consequently that a large volume of requests come from journalists and CSOs. 
In this sense, the media should play the important role of intermediary between citizens on 
one  side  and  information disclosed by  the  administration on  the other. Two  respondents 
added that ATI is more likely to be used by groups for whom the data is professionally useful. 
When surveyed about a more open administration and government, public‐sector employees 
were  enthusiastic  and  further  identified  transparency  as  a  central  pillar  of  democracy: 
“administrative  transparency  serves  to  reinforce  democracy  in  that  frustrations  due  to 
ignorance are  limited with the end of secrecy” (R12). Four  interviewees also highlighted the 
fact that openness had led to more accountability from public bodies and increased efficiency 
from  the  administration. On  the  contrary,  effects  on  citizen  participation  and  corruption 




respond  to  requests,  disorganized  structures,  and  poor  record‐keeping.  According  to  R8, 
administration should be more user‐oriented and open days could be organised to promote 
general access to information. 




















we would answer positively  to RQ3: with  regard  to  the development of ATI, public‐sector 
employees surveyed  in the present study adopt a positive attitude and generally have high 





















the Swiss  law on transparency (LTrans) was adopted  in 2004 (Meilland, 2013).  It came  into 


























show  that early  issues  identified  in Switzerland, Canada and  the U.K. are also observed  in 










































































       
Delays in response         
High fees charged for 
making requests         
Low awareness of 









       
 





This  study  is  centred  on  an  under‐commented  case  in  the  literature,  but  the  general 
construction and all categories developed in this contribution are built around a universalist 
view  on  Eurocentrism.  Such  a  statement  can  be  equally  applied  to  the  actors  known  as 
“conventional doctrinalists”, mainly NGOs and activist coalitions (Darch & Underwood, 2010, 
p.  6).  At  the  same  time,  international  organisations,  widely  underpinned  by  Western 
principles, consider themselves as champions of human rights. Other points of view should 






































































reforms and modernisation of  the public sector  to  favour more openness. Transparency  is 
more  generally  welcomed  and  encouraged,  but  its  development  depends  on  positive 


















obtained  through  focal  points within  the  administration.  In  other words,  civil  servants  in 
charge  of  disclosing  documents  are  especially  trained  and  available  to  the  citizens.  The 
oversight body is similar to the ones provided for in the French, Portuguese or Belgian Acts: 








regional  level, Benin will  by  faced  by  the  same  constraints  than  its  neighbours:  a  lack  of 
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croissant  de  pays  ont  adopté  une  loi  d’accès  aux  documents  administratifs.  En  2014,  le 







conditions d’émergence de  la  législation actuelle,  les  structures ainsi que  les obstacles en 
comparaison internationale. Les questions de recherche se focalisent sur le développement 
de  l’accès à  l’information,  le  renforcement potentiel de  la  loi existante et  les attentes des 
employés du secteur public concernant la transparence. Des questionnaires et entretiens ont 
été passés  au  sein de  l’administration béninoise, de  l’organisation  en  charge de  l’accès  à 
l’information  et  de  la  société  civile.  Les  résultats  montrent  d’abord  que  les  différences 















































































que mécanisme  assurant  une  grande  valeur  instrumentale,  ou  peut  alternativement  être 




Dans  la  pratique,  de  nombreux  gouvernements  ont  aujourd’hui  adopté  une  loi  d’accès  à 
l’information et  choisi de  renforcer  leur politique de  transparence. Dans  le même  temps, 
l’importance prise par le concept a suscité un intérêt croissant dans les milieux académiques, 
stimulant  la  recherche  sur  cette  notion  dans  différentes  disciplines  scientifiques  (droit, 
économie, science politique, etc.). En conséquence, la recherche dédiée à la problématique 








des  régions  du monde moins  explorées  jusqu’à  présent.  Le  présent  article  emprunte  ce 




pourtant bien établie dans  la  région.  Le but de  cet article est donc double : d’une part,  il 







existantes. Une  comparaison  avec  d’autres  pays  sera  également  établie,  en  nous  basant 








Les  lois  d’accès  à  l’information  ont  été  mises  en  œuvre  dans  de  nombreuses  régions 
principalement dans les années 1990 et 2000 (voir sur la carte 1). Suivant une réflexion sur 












précurseurs  comme Peter  Forsskål  et Anders Chydenius ont  à  cette  époque 
fortement  soutenu  l’idée  d’un  public  « éclairé »  et  le  principe  général  de  la 
liberté  civique  des  individus.  De  plus,  Chydenius  a  lourdement  insisté  sur 
l’abolition complète de la censure de nature politique (Manninen, 2006, p. 45). 
La  législation  de  1766  a  donc  été  influencée  de manière  significative  par  la 
pensée et les actions de Chydenius, qui présupposait la publicité des actes des 
membres de la Diète pour garantir que ceux‐ci se préoccupaient réellement du 
bien‐être  de  leurs  électeurs.  A  la  suite  du  passage  de  la  loi,  les  pamphlets 
politiques  ont  foisonné  et  les  premiers  quotidiens  suédois  ont  vu  le  jour. 
Plusieurs restrictions ont néanmoins été rapidement ajoutées au texte de loi ; il 
était ainsi interdit de critiquer les dogmes religieux et la constitution, la famille 
royale,  et  les  conseils  (Riksråd)  qui  gouvernaient  le  pays  en  parallèle  du 
monarque (Manninen, 2006, p. 52). 
Bien  sûr,  cette  loi  a  connu  plusieurs  réformes  et  transformations.  Ce  n’est 
toutefois  que  dans  les  années  1990  qu’elle  s’est  imposée  pleinement,  sans 





La  classification  exacte  demeure  sujette  à  d’intenses  débats,  notamment  en  raison  des 
différents systèmes et des divers textes de  loi mis en place dans  les pays, mais également 
parce  que  certaines  études  accordent  une  plus  grande  importance  à  la  mise  en  œuvre 
































centrale.  L’Afrique  reste  le  continent où  le plus grand nombre de gouvernements n’a pas 
entrepris  de  démarche  visant  à  garantir  le  principe  d’accès  du  public  à  l’information.  Il 
convient également de souligner que la plupart des cas sont mal ou sous‐documentés, bien 
que quelques études se soient penchées sur l’évolution de ce principe en Afrique du Sud (voir 
Darch  &  Underwood,  2005).  De  façon  plus  générale,  cette  situation  résulte  du  faible 
développement de  l’accès à  l’information dans  la  région.  Le même phénomène peut être 
observé dans les États de la Péninsule arabique, en Asie du Sud‐Est et en Asie centrale (peu 
commentée). 
Un  facteur  d’explication  souvent  avancé  fait  référence  à  la  forte  présence  de  régimes 
dictatoriaux  en  Afrique.  La  base  du  raisonnement  est  assez  simple :  le  droit  d’accès  à 











































des  lois  d’accès  ont  vu  le  jour  récemment  –  sont  principalement  des  démocraties  dites 
délégatives et qui souffre du manque d’accountability. Ainsi,  les  lois d’accès à  l’information 
permettraient de partiellement résoudre le problème du désengagement des citoyens entre 
les élections. 
Le  présent  article  ne  s’attarde  pas  sur  les  racines  théoriques  et  philosophiques  de  la 
transparence,  déjà  abordées  de  manière  détaillée  dans  de  nombreuses  contributions  à 
caractère historique (Lamble, 2002 ; Hood, 2006 ; Berliner, 2014 ; Padideh & Vaughn, 2014 ; 
Baume, &  Papadopoulos,  2015).  Il  se  concentre  en  revanche  sur  les  diverses  conditions 
d’émergence des lois d’accès à l’information, perçues comme un moyen central d’accroître la 
transparence. Il faut d’abord relever que la première loi est apparue en Suède dès 1776 (loi 








Toutefois,  la  forme moderne de  l’accès à  l’information puise plutôt son  inspiration dans  la 
Renaissance et le siècle des Lumières en Europe occidentale (Darch & Underwood, 2010, p. 















ces  lois  se  sont  développées  dans  divers  contextes.  Elle  concerne  notamment  les 
travaux de Banisar (2006), Snell (2006) et Callamard (2008). 
‐ Reform  advocate.  Cette  perspective  de  nature  normative  rend  compte, 





les  mesures  anti‐corruption,  la  compétition  pour  le  pouvoir  politique  ou  encore 




institutionnelles  (Grigorescu,  2003).  De  traditions  académiques  variables,  les 
contributions de Bennett  (1997), Pinto  (2009), Darch et Underwood  (2010)  se  sont 
plutôt penchées sur la diffusion de ces lois. 
Tableau 2. Types de recherches sur  la diffusion des  lois d’accès à  l’information  (adapté de 
Stubbs, 2011) 

















Dans  les  États  où  des  lois  d’accès  à  l’information  ont  été  adoptées  relativement  tôt,  les 
réformes de transparence ont suivi des tendances diverses, en fonction de l’environnement 
interne,  des  influences  externes,  et  des  acteurs  soutenant  ces  réformes.  En  Australie,  la 
campagne  a  été  successivement  lancée  par  plusieurs  Premiers  ministres,  puis  reprise 
pleinement à son compte par un gouvernement radicalement réformiste (Snell, 2000, p. 578), 









première ébauche de  loi sur  l’accès du public à  l’information (Snell, 2000, p. 583), dans un 
pays qui jusqu’alors protégeait le principe du secret, à l’instar des autres États connaissant un 
système de type Westminster. En permettant de « neutraliser » les adversaires politiques, la 














« [The  FOI  Act]  finally  gained  sufficient  legislative  support  in  1966,  cleared  Congress’ 
procedural hurdles, and was enacted despite President Johnson’s ambivalence (if not resigned 








de  corruption  dans  l’industrie  alimentaire. Bien  que  les  détails  politiques  de  cette  affaire 
demeurent complexes, le phénomène de corruption et d’exposition a guidé les réformes vers 
une  plus  grande  ouverture  de  l’administration.  Ceci  a  également  été  observé  au  niveau 
infranational, comme par exemple dans  le Canton de Berne en Suisse, où un scandale  lié à 
l’utilisation  illégale  de  fonds  publics  par  l’exécutif  (affaire  dite  des  « caisses  noires »)  a 







été adopté en 2005. Les récits sur  le passage de  la  législation mettent en avant  les progrès 
réalisés  sur  le  plan  démocratique,  parlant  même  « d’idéal  démocratique »  à  atteindre 
(Sharma, 2015, pp. 19‐20). Bien que  l’idée ait émergé sur  l’agenda politique dès  les années 
1970, il est souvent relevé que des organisations citoyennes ont joué un rôle déterminant. La 
plus  importante est  la Campagne nationale pour  le droit  à  l’information de  la population 
(National Campaign for People’s Right to Information – NCPRI), une coalition active dès 1996 














dans  la  littérature  sur  le  sujet  (Michener,  2011).  Ce  pays  compte  actuellement  l’une  des 
législations  les  plus  fortes  et  progressives  en  la  matière,  malgré  les  récentes  critiques 
soulevées à l’égard de son fonctionnement dans la pratique. Elle a été adoptée en 2002 puis 
est entrée en vigueur l’année suivante, suivant une pression sociale forte exigeant une plus 
grande  imputabilité  (ou  accountability)  du  gouvernement.  Le  projet  de  loi  avait  reçu 
l’approbation des deux chambres du Parlement mexicain. 





une plus grande attention de  certains groupes, plus organisés, dont  les  journalistes et  les 


















Les  effets  potentiellement  bénéfiques  du 
droit  d’accès  à  l’information  peuvent 
amener  les  acteurs politiques  à  considérer 
ce  droit  comme  un  moyen  de  sécuriser 
l’accès à  l’information sur  le  long terme ou 





droit  d’accès  représente  un  « avantage 





vis‐à‐vis  des  droits  acquis  par  les  citoyens 
(par exemple en Irlande). 
Pressions politiques 
Une  nouvelle  loi  peut  être  présentée  au 
gouvernement par des décisions de  justice. 
La  Corée  du  Sud  fournit  à  cet  égard  un 
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peuvent  également  consolider  le  droit 
d’accès  à  l’information  par  le  biais  d’une 
législation  locale  ou  ciblée  (comme  au 
Royaume‐Uni) dans une logique bottom‐up. 
De  plus,  des  initiatives  individuelles  ont 
contribué à l’éclosion du droit d’accès, ainsi 
que  l’a montré  l’action  de  John Moss,  élu 
californien  siégeant  au  Congrès,  qui  a 
fortement  soutenu  des mesures  opposées 





Le  NCPRI  a  par  exemple  joué  un  rôle 
important  dans  l’adoption  du  RTI  Act  en 
Inde. L’influence des ONGs a également été 
significative dans  le  cas du Bangladesh, en 
dépit  du  poids  des  facteurs  politiques, 
historiques et  internationaux  (Sabharwal & 
Berman,  2013).  Les  ONGs  représentent 
souvent  un  proxy  des  citoyens,  comblant 
partiellement  le manqué  d’intérêt  observé 
au sein de la population générale. De façon 
plus  générale  se  constitue  un  réseau 
toujours  plus  sophistiqué  d’acteurs  de  la 
société civile se focalisant sur  les enjeux de 
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transparence,  dont  le  Carter  Center  et 
l’Open Society Institute. 
Aspects culturels 
Les  lois  d’accès  à  l’information  sont  aussi 
affectées  par  des  aspects  culturels.  En 
Suède,  le droit d’accès  a été  influencé par 
des  idéaux  libéraux,  l’importance accordée 
aux  libertés  individuelles  et  le  courant 
luthérien  (Ackerman  &  Sandoval‐
Ballesteros,  2006,  p.  110).  Une  tradition 
culturelle  d’ouverture  crée  forcément  des 
attentes  pus  grandes  en  termes  de 
transparence,  ce  qui  peut  avoir  un  impact 





secret  peut mener  à  des  scandales  et  par 
conséquent servir  la cause du droit d’accès 
aux  documents,  parfois  involontairement 
(par  exemple  en  Nouvelle‐Zélande).  La 
réduction  de  l’asymétrie  informationnelle 
entre  le  gouvernement,  les  différents 
niveaux  institutionnels  et  les  citoyens  ont 
dans le cas de la Chine augmenté l’effectivité 







Selon  Berliner  (2014,  p.  488),  le  passage 





une  dynamique  d’émulation.  Par  exemple, 





Roberts  (2006) a  insisté sur  la contribution 
des  institutions  internationales et des OSCs 








liées  à  la  liberté d’expression  (2016). Dans 
d’autres cas, l’aide financière à un État peut 
être  conditionnée  à  des  réformes  de 
transparence. En ce sens, le développement 
du  droit  d’accès  à  l’information  peut  être 
mobilisé comme une stratégie pour conclure 
de  nouvelles  alliances  ou  améliorer  son 
image  sur  le  plan  international.  L’initiative 





Au vu de  l’évolution technologique,  les  lois 
d’accès à  l’information  (en  tant que  forme 
passive de  la transparence) sont de plus en 
plus  confrontées  à  la  mise  à  disposition 
proactive  de  l’information  en  ligne.  Cette 
forme  active  de  la  transparence  peut  être 
considérée  comme  dangereuse  si  elle 
permet,  au  travers  notamment  de  l’open 
data, de noyer l’information et de permettre 
aux administrations d’ainsi « éluder »  leurs 
devoirs  en  matière  de  transparence 
(Dečman, 2016). Dans cette perspective, les 
formes de transparence active et passive ne 




L’accès  à  l’information  est  un  droit  fondamental  garanti  par  la  Constitution  béninoise  de 
19901. Les OSCs ont néanmoins exprimé leurs réserves, de façon répétée, quant à la mise en 
œuvre efficace de la législation. En termes de diffusion proactive de l’information, le Journal 
Officiel  de  la  République  du  Bénin  est  publié  deux  fois  par  mois.  Il  est  censé  contenir 












représentants  de  la  presse  et  des  partenaires  internationaux  actifs  dans  des  projets  de 
développement. Après plusieurs années d’attente, et de nombreux appels assez forts d’OSCs, 
les  autorités  béninoises  ont  adopté  une  législation  en  2015.  L’accès  aux  documents 
administratifs est donc à ce jour régi par cette loi3. 
Les  articles 70  à 107  sont particulièrement  intéressants  ici  car  ils  traitent directement de 
l’accès  à  l’information  tel  que  défini  dans  le  Chapitre  IV,  intitulé  De  l’accès  aux  sources 
publiques d’information. A l’instar des législations d’autres pays, ces articles précisent qui a 
droit  d’accéder  aux  documents  administratifs  (dans  le  cas  présent,  tous  les  citoyens),  la 
possibilité d’imposer des sanctions administratives ou  judiciaires aux agents ou organismes 
publics  qui  se  soustraient  à  leurs  obligations,  en  ne  motivant  par  leur  refus  de  diffuser 
l’information  demandée.  Les  exceptions  sont  également  listées  au  sein  de  ce  chapitre. 
Cependant,  les délais pour  répondre aux  requêtes ne  sont pas détaillés dans  la  loi ;  si  les 







Diallo,  2013,  p.  3).  Dans  les  États  anglophones,  les  appels  à  une  plus  grande  ouverture 
administrative sont au contraire plus motivés par la protection des droits du public à accéder 
à l’information. Selon Diallo (2013, p. 67), « copying the outdated French legal system explains 
the growing gap between Francophone and Anglophone countries  […] The  latter seems  to 
understand better the virtues of a law for free access to information ». 
                                                      
2  Décret  2000‐616  du  7  décembre  2000  portant  organisation  des  relations  entre  les  services  de 
l’Administration et les usagers. 




et  sur  ce  plan,  la  culture  n’a  que  peu  changé  depuis  l’indépendance  du  pays  en  1960 
(Dossoumon, 2007). Le Bénin ne fait pas figure d’exception ici, l’ensemble des législations des 
États  francophones d’Afrique de  l’Ouest ayant été  fortement  influencé par  la  colonisation 
française.  En  lien  avec  cette observation de Calland  et Diallo  (2013),  le Plan d’actions du 
gouvernement  2016‐2021  met  l’accent  sur  la  nécessité  de  moderniser  l’administration 
béninoise. Ce plan insiste aussi sur le fait que les réformes de gouvernance doivent être basées 
sur  les  principes  de  transparence,  d’accountability  et  d’efficience.  Il  doit  en  résulter  une 
meilleure qualité générale de la démocratie au Bénin4. 
En  dépit  des  fortes  similitudes  entre  les  systèmes  français  et  béninois,  il  reste  difficile 
d’identifier un  lien direct entre  la  loi française no. 78‐753 (adoptée  le 17 juillet 1978)5 et  la 






aux documents  administratifs  (CADA) en  France. Proposée par  le député Houndété,  cette 
version  rectificative  du  Code  actuel  (Code  de  l’information  et  de  la  communication  en 
République  du  Bénin)  renforcerait  les  droits  des  citoyens  quant  à  l’accès  aux  documents 
administratifs et inclurait 96 articles (Keko, 2017). Alors que les OSCs continuent d’adresser 
des appels aux autorités, les enjoignant à corriger les lacunes du texte actuel, M. Houndété 
lui‐même  insiste  sur  l’accès  limité  à  l’information  et  le  fonctionnement  secret  de 






5  Loi  n°78‐753  du  17  juillet  1978  portant  diverses  mesures  d’amélioration  des  relations  entre 
l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. 






dans  les États africains anglophones, mais  leurs activités se sont désormais  intensifiées au 
Bénin (Diallo, 2013). Elles insistent sur la nécessité de mettre en œuvre les principes de bonne 
gouvernance afin d’améliorer encore la démocratie d’un point de vue qualitatif. En ce sens, 
elles  soutiennent  un  cadre  juridique  plus  solide  vis‐à‐vis  du  droit  du  public  d’accéder  à 
l’information détenue par les autorités. Dans le même temps, elles ont également exprimé de 
manière  répétée  leurs  réserves  quant  à  l’implémentation  et  au  fonctionnement  du  texte 
actuel  (la  loi  n°  2015‐07  du  22  Janvier  2015  portant  code  de  l’information  et  de  la 
communication en République du Bénin). Ainsi, le Réseau ouest‐africain pour l’édification de 
la  paix  au  Bénin  (West  Africa  Network  for  Peacebuilding  –  WANEP  Benin),  soutenu  par 
l’initiative de  l’Open Society en Afrique de  l’Ouest  (Open Society  Initiative  in West Africa – 
OSIWA)  a  soumis  un  projet  de  loi  en  2014  qui  n’a  pas  été  adopté. Une  liste  précise  des 
exceptions y est explicitement mentionnée, et un organisme de contrôle fort y est proposé : 



















réclamations  liées à  la mauvaise administration au niveau  central au  sein des  collectivités 
décentralisées et des établissements publics. En raison de son rôle allant au‐delà de  l’accès 
aux documents  administratifs,  il ne  sera pas  analysé plus en profondeur  ici. En effet,  son 
champ d’action s’étend à d’autres aspects comme les problèmes domaniaux et fonciers, les 








d’une mise en œuvre efficace dans  la pratique quotidienne. Dans  le cas du Liberia,  Joseph 
(2015, p. 15) affirme ainsi : « What is fine on paper remains a far cry from what is happening 
in  the  implementation arena. The government keeps harping on  the FoI  law  to  fight back 
criticisms of failings in good governance espousal ». Dans les situations les plus extrêmes, les 
lois d’accès à l’information peuvent même servir les intérêts des gouvernants, comme dans 




basée au Canada  (the Centre  for Law and Democracy),  le Global Right to  Information  (RTI) 
Rating  cherche  à  évaluer  la  solidité  des  lois mises  en  place  dans  le  cadre  de  l’accès  aux 
documents administratifs dans le monde. Ce classement ne mesure que le cadre juridique, qui 













d’accès  à  l’information.  Elles  concernent  à  la  fois  des  facteurs  internes  (type  de  régime 
politique,  structure  juridique, niveaux de développement et de corruption), externes  (plus 
particulièrement  la pression exercée par  les ONGs),  liés au contenu et à  l’étendue de  la  loi 




concernés  ont‐ils  la motivation  nécessaire  pour  aider  et  accompagner  les  efforts  visant  à 
promouvoir  une  administration  plus  ouverte ?  Ce  dernier  point  est  fondamental  dans  la 
mesure  où  il  exige  un  changement  de  culture  conséquent  en  termes  d’ouverture, 




En  ce  sens,  l’engagement  des  employés  du  secteur  public  à  ne  pas  entraver  l’accès  et  à 




la  force  du  cadre  juridique  (Holsen  &  Pasquier,  2012).  De  nombreux  indicateurs  liés  à 
















Pasquier,  2012,  p.  215).  Ils  assument  néanmoins  d’autres  tâches :  ils  peuvent  guider  les 
administrations et s’assurer de  la conformité de  leurs décisions selon  la  loi en vigueur. En 







130).  Un  niveau  élevé  d’indépendance  de  l’organisme  de  contrôle  devrait  garantir  un 
traitement  équitable  et  impartial  des  demandes  qui  lui  sont  soumises. Des  pouvoirs  plus 












à  l’information.  Or  la  création  d’un  tel  poste  soulève  plusieurs  questions  cruciales :  en 
particulier, quels pouvoirs seront conférés à l’organisme de contrôle ? Et que lui demanderont 
exactement  les  autorités  dans  sa  fonction  (en  termes  de  promotion,  d’éducation,  ou  de 





observés  dans  de  nombreuses  juridictions  après  l’entrée  en  vigueur  des  lois  d’accès  à 
l’information. La plupart de ces défis concernent les moyens à disposition des administrations, 
trop souvent  insuffisants : manque de ressources et de  leadership, gestion  inadéquate des 
dossiers, et surtout une culture bureaucratique marquée par un fonctionnement secret (voir 
Weber, 1980 [1922]). De plus, le fait que les employés du secteur public demeurent souvent 








économiques à  la  transparence administrative et de dissuader  les citoyens d’exercer  leurs 
droits  (Roberts,  2000a).  Ce  phénomène  a  notamment  été  observé  en  Australie,  où 
l’augmentation  des  frais  a  provoqué  une  chute  des  demandes  adressées  aux  autorités 







cinq  types  de  transparence  documentaire.  Les  deux  premières  catégories  renvoient  à  la 
transparence « déviée » et à la non‐transparence, dont le caractère peut être tout à fait légal 
en  l’absence  de  cadre  juridique.  La  troisième  catégorie  concerne  la  transparence  dite 
« entravée »,  marquée  par  l’utilisation  des  dispositions  prévues  par  la  loi.  La  quatrième 
catégorie se réfère à la transparence « laborieuse », justifiée par l’absence de ressources et la 




de  familiarité avec  l’accès aux documents officiels et des  ressources allouées à  la mise en 






















































































































‐ l’existence d’autres statuts (d’autres  lois peuvent renforcer  le caractère confidentiel 
de certains types d’informations) ; 







de culture au  sein même de  son  fonctionnement. Un  tel changement semble crucial pour 




en  direction  d’une  plus  grande  ouverture  de  l’administration  envers  ses  usagers.  Des 
entretiens menés avec des employés du secteur public béninois nous permettront d’observer 













al.,  2010,  pour  l’exemple  du  Royaume‐Uni).  La  solidité  du  cadre  juridique  est  également 
influencée par  la mise en œuvre, qui doit par  conséquent  faire  l’objet d’une analyse plus 
approfondie. Sur  la base de ces  trois éléments‐clés, nous avons  formulé nos questions de 
recherche (QR) comme suit : 
‐ QR1 : au Bénin, qui sont les principaux acteurs politiques et de la société civile engagés 
sur  la  question  de  l’accès  à  l’information ?  Comment  perçoivent‐ils  l’accès  aux 


























 Pour répondre à  la QR2, les données provenant d’un entretien approfondi avec  le vice‐
président de la HAAC seront mobilisées pour mieux cerner les contours de la loi actuelle 
ainsi que les mécanismes d’appel et de traitement des demandes. 
 Pour répondre à  la QR3, des questionnaires remplis par  les employés du secteur public 














compléter  les  documents  existants  déjà  disponibles  en  ligne  ou  auprès  des  personnes 
concernées. 
Les  résultats  de  cette  recherche  permettent  de  mieux  saisir  la  situation  qui  prévaut 
aujourd’hui au Bénin en termes d’accès à l’information. Dans une perspective internationale, 
les données collectées dans le contexte béninois seront comparées avec les défis propres aux 
lois d’accès à  l’information et  la pratique dans  les cas britannique, canadien et suisse. Cet 






Premièrement,  les  OSCs  ont  fortement  encouragé  des  réformes  visant  à  accroître  la 
transparence, comme le montre le projet de loi proposé par WANEP‐Bénin en 2014. Dans le 
passé,  de  telles  initiatives  ont  poussé  des  États  à  adopter  ou  amender  une  loi  d’accès  à 
l’information, ou à créer un poste de préposé à  la  transparence et/ou à  la protection des 
données, à l’image de l’Albanie. La lutte pour un gouvernement plus ouvert a été initiée au 
Bénin par  les médias principalement  (après avoir  rencontré de nombreux problèmes pour 
accéder aux documents demandés). Leurs doléances ont été entendues et  incluses dans  le 







législation sur  l’accès à  l’information. Coronel (2001)  insiste par exemple sur  le fait que ces 




ont  également  un  impact  sur  les  initiatives  prises  par  les OSCs  locales  sur  le  terrain,  en 










Le  besoin  de  coopération  régionale  a  été  clairement  identifié  et  mis  en  avant  dans  les 
entretiens  avec  WANEP‐Bénin,  car  il  demeure  crucial  de  pouvoir  élaborer  une  stratégie 
globale  par  rapport  au  droit  d’accès  à  l’information.  Ainsi,  plusieurs  rencontres  ont  été 
organisées par des États ouest‐africains  (plus particulièrement  la Côte d’Ivoire et  le Niger) 









Les données qualitatives montrent que  les plaintes  formulées à  l’encontre des  lois d’accès 
actuelles se réfèrent souvent aux mesures insuffisantes prises par les autorités. En d’autres 





restent  vagues  et  nécessitent  une  définition  plus  précise.  Elles  notent  néanmoins  un 































avant  le  besoin  de  renouveler  le  Code  existant,  d’opérer  des  changements  au  niveau 
institutionnel, et d’apporter des réponses aux problèmes de mise en œuvre. Il appelle ainsi au 
renforcement des structures existantes plutôt qu’à  la création d’un organisme de contrôle 
alternatif.  Il  convient  en  ce  sens d’élargir  les  compétences  et d’augmenter  le budget des 
autorités actuelles pour assurer un meilleur processus de médiation. Ceci est important dans 
la mesure où le développement de la transparence et plus particulièrement le rôle joué par la 
HAAC doivent produire des  résultats positifs  (notamment  sur  la  confiance des  citoyens et 
l’efficience accrue de l’administration)16. 




‐ les  employés  du  service  public  dénonçant  des  agissements  illégaux  au  sein  de 
l’administration font l’objet d’une protection ; 
‐ et  la  possibilité  existe  pour  les  citoyens  de  faire  appel  auprès  d’un  tribunal 
administratif dans le cas où le processus de médiation échoue. 







Troisièmement,  les  employés  du  secteur  public  notent  de  manière  générale  un  intérêt 
croissant des citoyens pour la problématique de la transparence. Selon le répondant 1 (R1), 
« les  attentes  en  matière  de  transparence  sont  très  fortes  de  la  part  de  la  population 
béninoise.  Au‐delà  de  la  simple  ‘transparence’,  il  est  plutôt  question  d’une  gestion 




des  journalistes  et  des  OSCs.  En  ce  sens,  les  médias  devraient  jouer  un  rôle  important 
d’intermédiaire entre les citoyens d’une part et l’information diffusée par les autorités d’autre 







fait  qu’une  ouverture  accrue mènerait  à  plus  d’accountability  de  la  part  des  organismes 
publics et à un plus haut niveau d’efficience au  sein des administrations. En  revanche,  les 
effets sur la participation citoyenne et la corruption demeurent très limités selon la majorité 











Les  données  collectées  dans  le  cadre  de  notre  étude  qualitative  montrent  qu’une 
modernisation et une transformation profonde du secteur public se révèlent nécessaire pour 
faire  face au défi du droit d’accès à  l’information au Bénin. Selon  les propos de R7, « une 
réforme administrative majeure  s’impose ».  La majorité des  répondants abondent dans  le 
même  sens  et  insistent  sur  la  nécessité  d’allouer  des  ressources  supplémentaires  aux 
structures  administratives  et  de  mieux  former  les  employés  du  secteur  public,  plus 
particulièrement vis‐à‐vis de  la diffusion des documents officiels selon  la Loi n° 2015‐07. Le 
développement des publications en  ligne devrait aussi être encouragé, en dépit de  l’accès 
restreint à  l’internet dans  les  régions  rurales du pays. En plus de  la  création de nouvelles 
structures, R1 souligne l’importance des politiques d’éducation (dont la promotion devrait être 
une  priorité)  pour  garantir  un  accès  équitable  à  l’information  ainsi  qu’une  meilleure 
compréhension générale : 
« Il y a lieu de régler les problèmes liés à l’accès aux informations […] 
Cela  passe  par  l’alphabétisation,  l’extension  des  réseaux  de 
communication  radio  et  télévisuelle.  L’intensification  de  la 
scolarisation des enfants est un facteur fondamental, car au‐delà de 
l’accessibilité de l’information, il y a lieu de s’assurer que l’information 
reçue  est  bien  comprise  et  assimilée  pour  induire  un  changement 
positif dans les comportements ». 
De  façon générale,  les employés du secteur public se montrent réceptifs à  la transparence 
administrative. Nous apportons donc une  réponse positive à  la QR3 : par  rapport au droit 
d’accès  à  l’information,  les  employés  du  secteur  public  béninois  adoptent  une  attitude 






























1960  et  1990  mais  demeuraient  isolés.  Ils  ont  néanmoins  contribué  à  faire  évoluer  la 
situation : « [they] moved government a step closer to statutory access » (Worthy, 2017, p. 
39). Le modèle du secret, érodé par plusieurs affaires, a rapidement été décrié et passé de 








Concernant  le  Canada,  Clément  (2015)  explique  que  le  droit  d’accès  est  profondément 
enraciné  dans  l’idéal  démocratique,  bien  que  l’administration  ait  été  historiquement 
gouvernée par  le principe du secret. Suivant une première recommandation pour  l’accès à 
l’information soumise en 1965, le député conservateur Gerald Baldwin a déposé des projets 













du  droit  d’accès  à  l’information,  provoquant  parfois  des  retards  et  le  recours  abusif  aux 
exceptions à  la  loi. A  l’accroissement des ressources engagées s’ajoute  la nécessité pour  le 
Bénin  de mettre  sur  pied  des  formations  au  sein  de  l’administration  et  des  activités  de 
promotion  du  droit  d’accès  aux  documents  officiels  auprès  de  la  population.  Le  pays  fait 
également face à des défis colossaux en termes de modernisation de son infrastructure, de 






































































       
Retards dans les 




       
Faible connaissance 
















































Nous  sommes  également  conscients  que  la  taille  de  notre  échantillon  reste  limitée. Une 
approche plus quantitative permettrait certainement de conduire une étude plus adaptée 




article.  En  effet,  le  passage  d’une  loi  d’accès  à  l’information  demeure  spécifique  à  un 
















du Bénin de  la plupart des études, des développements  importants en matière d’accès  à 
l’information sont en cours dans le pays. Ainsi, le but premier de cette étude était de faire un 
point de situation et de cerner les principaux enjeux relatifs aux réformes de transparence au 
Bénin,  démarche  qui  a  été  rendue  possible  en  grande  partie  grâce  à  une  collaboration 
fructueuse avec le Dr. Bellarminus Kakpovi, actif aujourd’hui au sein du Ministère des Sports. 

































La  transparence  est  de  manière  générale  bien  accueillie  et  encouragée,  mais  son 
développement dépend d’attentes positives par rapport aux changements induits par la mise 
en œuvre du principe de transparence (par exemple une plus grande participation citoyenne), 
ce  qui  constitue  encore  un  défi  important  au  regard  des  transformations  actuelles,  plus 
particulièrement le passage de la Loi portant code de l’information et de la communication. 
Au  Bénin,  le  droit  d’accès  aux  documents  officiels  est  dans  sa  phase  initiale,  la  loi 
susmentionnée n’ayant été adoptée qu’en 2015. La situation semble prometteuse pour  les 
défenseurs de la transparence au vu de l’activité soutenue des OSCs et des grandes attentes 
formulées par  les employés du secteur public  interrogés sur  les réformes à venir. Selon  les 
données collectées  ici, deux objectifs principaux doivent maintenant être poursuivis par  les 











joué un  rôle clé dans  le passage de  la nouvelle  législation au Togo. Une  réclamation peut 
également être envoyée au Médiateur de la République dans le cas où la consultation d’un 
document  est  délibérément  refusée.  Des  amendes  peuvent  aussi  être  adressées  à  une 
administration qui  aurait modifié ou détruit un document.  En Côte d’Ivoire,  l’information 
demandée peut être obtenue par l’intermédiaire de points focaux au sein de l’administration. 
En d’autres termes, les employés du secteur public à qui cette tâche incombe sont formés et 
sont  également  plus  disponibles  auprès  des  citoyens.  L’organisme  de  contrôle  ou  de 
                                                      











de  plus  près  au  droit  d’accès  à  l’information  au  Bénin. D’une  part,  les  autorités  devront 
composer  avec  une  société  civile  relativement  forte  dans  le  pays.  Si  elle  n’est  pas 
spécifiquement avancée dans cet article, la volonté des acteurs politiques de promouvoir la 
transparence  administrative  joue  un  rôle  crucial  et  devra  permettre  de  faire  avancer  les 
réformes au niveau institutionnel. D’autre part, le Bénin doit faire face aux même contraintes 
et obstacles que ses voisins régionaux : un manque de ressources à disposition, une  faible 
connaissance  de  la  loi  et  de  nombreuses  régions  périphériques  marquées  par  un  taux 
d’alphabétisation bas. En ce sens, la transparence est liée à des enjeux plus larges tel que le 
développement  et  une  réforme  plus  en  profondeur  du  secteur  public.  Il  est  cependant 
encourageant de voir que les acteurs impliqués et sondés dans cette étude démontrent une 
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